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Abstract
In the present study, effects of the length of the association with a friend on the perception 
of her personality traits were explored. Female undergraduates participated in this study. Half 
of the participants (N = 243) imagined a same-sex friend with whom they had been associated 
for two or more years. The other half (N = 225) imagined a same-sex friend with whom they 
had been associated for less than a month. They evaluated personality traits of their friends on 
30 items constructed from Wadaʼs Big Five Scale (1996). Confirmatory factor analyses for 
personality trait ratings were executed (Amos 25.00). As expected, a clearer five-factor 
structure was found for friends of the longer associations. However, the effects of the length of 
the association changed with personality trait dimensions. The functions of perceptions of 
personality traits for partners in developing friendships were discussed.





















































































































































実施した（サンプル 1: 2017年 5月 25日・6







分析対象とした（サンプル 1: 3年生 213名，4





























為に配付した（交際長期群 : N = 243; 交際短期















































































［長期群（N = 243）］ ［短期群（N = 225）］ 下位比較 (a)
平均値　標準偏差 平均値　標準偏差
〔Ⅰ．外向性〕
fr_bf_a_1 話し好きな 3.40 0.66 3.11 0.81 p = .001
fr_bf_a_10 無口な 1.44 0.67 1.63 0.82 p = .006
fr_bf_b_5 外向的な 2.92 0.88 2.96 0.85
fr_bf_b_9 暗い 1.33 0.55 1.52 0.72 p = .001
fr_bf_c_5 社交的な 3.19 0.80 3.21 0.85
fr_bf_c_9 地味な 1.76 0.76 1.85 0.85
〔Ⅱ．神経症傾向〕
fr_bf_a_2 悩みがちな 2.71 0.87 2.07 0.70 p = .001
fr_bf_a_6 不安になりやすい 2.53 0.96 2.07 0.75 p = .001
fr_bf_b_1 心配性である 2.74 0.94 2.33 0.81 p = .001
fr_bf_b_6 気苦労の多い 2.55 0.93 2.10 0.79 p = .001
fr_bf_b_10 弱気になる 2.12 0.89 1.87 0.76 p = .001
fr_bf_c_2 傷つきやすい 2.59 0.89 2.22 0.74 p = .001
〔Ⅲ．開放性〕
fr_bf_a_3 独創的な 2.63 0.93 2.42 0.84 p = .014
fr_bf_a_7 多才な 2.84 0.80 2.65 0.73 p = .009
fr_bf_b_2 進歩的な 2.75 0.79 2.68 0.80
fr_bf_c_1 想像力に富んだ 2.84 0.87 2.74 0.76
fr_bf_c_3 美的感覚の鋭い 2.60 0.88 2.60 0.86
fr_bf_c_7 興味の広い 2.96 0.81 2.89 0.76
〔Ⅳ．誠実性〕
fr_bf_a_4 いい加減な 2.05 0.95 1.82 0.82 p = .006
fr_bf_a_8 ルーズな 2.28 1.01 2.02 0.86 p = .003
fr_bf_b_3 怠惰な 2.03 0.86 1.79 0.78 p = .002
fr_bf_b_7 成り行きまかせな 2.49 0.90 2.23 0.87 p = .002
fr_bf_c_4 計画性のある 2.86 0.97 2.84 0.84
fr_bf_c_8 几帳面な 2.59 0.90 2.69 0.82
〔Ⅴ．調和性〕
fr_bf_a_5 温和な 3.33 0.73 3.20 0.75
fr_bf_a_9 短気な 1.64 0.80 1.62 0.70
fr_bf_b_4 怒りっぽい 1.64 0.79 1.52 0.69
fr_bf_b_8 寛大な 3.26 0.74 3.14 0.74
fr_bf_c_6 とげがある 1.84 0.92 1.79 0.88
fr_bf_c_10 反抗的な 1.67 0.79 1.58 0.76




［全体（N = 468）］［長期群（N = 243）］［短期群（N = 225）］ 係数の 2群間差
〔Ⅰ．外向性〕
fr_bf_a_1 話し好きな .62 a .48 a .72 a z = 4.05 
fr_bf_a_10 無口な * ⊖.57 a ⊖.50 a ⊖.61 a z = ⊖2.36 
fr_bf_b_5 外向的な .80 a .82 a .83 a
fr_bf_b_9 暗い * ⊖.61 a ⊖.52 a ⊖.67 a z = ⊖3.38 
fr_bf_c_5 社交的な .82 a .79 a .86 a
fr_bf_c_9 地味な * ⊖.48 a ⊖.40 a ⊖.53 a
〔Ⅱ．神経症傾向〕
fr_bf_a_2 悩みがちな .76 a .74 a .71 a z = ⊖2.20 
fr_bf_a_6 不安になりやすい .86 a .86 a .82 a z = ⊖3.13 
fr_bf_b_1 心配性である .72 a .79 a .58 a z = ⊖3.62 
fr_bf_b_6 気苦労の多い .47 a .46 a .36 a
fr_bf_b_10 弱気になる .74 a .77 a .70 a z = ⊖2.24 
fr_bf_c_2 傷つきやすい .68 a .67 a .63 a
〔Ⅲ．開放性〕
fr_bf_a_3 独創的な .56 a .62 a .46 a z = ⊖2.24 
fr_bf_a_7 多才な .65 a .64 a .65 a
fr_bf_b_2 進歩的な .53 a .49 a .60 a
fr_bf_c_1 想像力に富んだ .68 a .68 a .65 a
fr_bf_c_3 美的感覚の鋭い .43 a .41 a .46 a
fr_bf_c_7 興味の広い .54 a .48 a .63 a
〔Ⅳ．非誠実性〕
fr_bf_a_4 いい加減な * .79 a .79 a .80 a
fr_bf_a_8 ルーズな * .78 a .73 a .83 a
fr_bf_b_3 怠惰な * .69 a .70 a .67 a
fr_bf_b_7 成り行きまかせな * .64 a .59 a .68 a
fr_bf_c_4 計画性のある ⊖.53 a ⊖.55 a ⊖.51 a
fr_bf_c_8 几帳面な ⊖.59 a ⊖.59 a ⊖.59 a
〔Ⅴ．非調和性〕
fr_bf_a_5 温和な ⊖.58 a ⊖.59 a ⊖.60 a
fr_bf_a_9 短気な * .81 a .83 a .78 a z = ⊖1.97 
fr_bf_b_4 怒りっぽい * .79 a .79 a .79 a
fr_bf_b_8 寛大な ⊖.45 a ⊖.50 a ⊖.42 a
fr_bf_c_6 とげがある * .69 a .63 a .76 a
fr_bf_c_10 反抗的な * .69 a .66 a .73 a
［潜在変数間の相関値］
Ⅰ．外向性　　　↔　　Ⅱ．神経症傾向 ⊖.31 a ⊖.30 a ⊖.45 a
Ⅰ．外向性　　　↔　　Ⅲ．開放性 .50 a .45 a .58 a
Ⅰ．外向性　　　↔　　Ⅳ．非誠実性 ⊖.09 ⊖.12 ⊖.08
Ⅰ．外向性　　　↔　　Ⅴ．非調和性 ⊖.09 .01 ⊖.18 c
Ⅱ．神経症傾向　↔　　Ⅲ．開放性 ⊖.14 c ⊖.14 ⊖.31 a
Ⅱ．神経症傾向　↔　　Ⅳ．非誠実性 .08 ⊖.03 .12
Ⅱ．神経症傾向　↔　　Ⅴ．非調和性 .11 c .05 .19 c
Ⅲ．開放性　　　↔　　Ⅳ．非誠実性 ⊖.15 b ⊖.14 ⊖.22 b
Ⅲ．開放性　　　↔　　Ⅴ．非調和性 ⊖.04 ⊖.02 ⊖.09
Ⅳ．非誠実性　　↔　　Ⅴ．非調和性 .40 a .29 a .56 a z = 3.05 
　*: 逆転項目
　〔  〕内 : 潜在変数











































［全体（N = 468）］ ［長期群（N = 243）］ ［短期群（N = 225）］ 多母集団同時分析
χ2検定 χ
2
(395) = 1366.38, p = .001 χ
2
(395) = 812.84, p = .001 χ
2
(395) = 1039.82, p = .001 χ
2
(790) = 1852.71, p = .001
GFI (Goodness of Fit Index) .82 .82 .75 .78
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) .79 .78 .70 .74
RMSEA ( Root Mean Square Error of 
Approxiimation)
.07 .07 .09 .05
AIC (Akaike Information Criterion) 1506.38 952.84 1179.82 2132.71
表 3-a Big Five下位尺度尺度の検討
［全体（N = 468）］ ［長期群（N = 243）］ ［短期群（N = 225）］
(a) (b) (a) (b) (a) (b)
〔Ⅰ．外向性〕 r = .48～ .67 .63～ .80 r = .48～ .61 .59～ .76 r = .34～ .68 .66～ .84
α = .82 53.44% α = .77 47.42% α = .80 58.76%
〔Ⅱ．神経症傾向〕 r = .45～ .71 .58～ .86 r = .45～ .77 .57～ .86 r = .39～ .61 .48～ .83
α = .86 58.79% α = .86 60.02% α = .74 51.15%
〔Ⅲ．開放性〕 r = .37～ .59 .54～ .77 r = .35～ .57 .53～ .76 r = .39～ .61 .57～ .77
α = .73 43.28% α = .72 42.03% α = .74 44.57%
〔Ⅳ．誠実性〕 r = .51～ .70 .64～ .82 r = .52～ .68 .66～ .81 r = .51～ .74 .64～ .85
α = .83 54.38% α = .82 53.05% α = .84 55.64%
〔Ⅴ．調和性〕 r = .46～ .68 .59～ .81 r = .48～ .70 .62～ .82 r = .44～ .70 .56～ .82
α = .83 54.89% α = .83 54.34% α = .84 56.19%
(a): 信頼性分析〈r: 当該項目得点と当該項目を除く合計得点との間のピアソン相関値 ; α: Cronbachの信頼性係数値〉














































［長期群（N = 243）］ ［短期群（N = 225）］
平均値 標準偏差値 平均値 標準偏差値 〈下位検定 (b)〉
Ⅰ．外向性 3.33 0.50 3.21 0.62 F(1,466) = 5.03. p = .001
Ⅱ．神経症傾向 2.54 0.70 2.11 0.54 F(1,466) = 55.14, p = .001
Ⅲ．開放性 2.77 0.55 2.66 0.52 F(1,466) = 4.45. p = .035
Ⅳ．誠実性 2.77 0.68 2.95 0.62 F(1,466) = 8.75. p = .003
Ⅴ．調和性 3.30 0.59 3.31 0.56 F(1,466) = 0.02, ns.
〈下位検定 (a)〉 F(4,463) = 96.58, p = .001 F(1,463) = 133.35. p = .001
［混合要因分散分析］ Big Fiveの主効果　F(3.49,1628.38) = 233.53, p = .001
交際期間の主効果　F(1,466) = 12.35, p = .001






全体（N = 468） r = .72a
長期群（N = 243） r = .41a
短期群（N = 225） r = .62a














る重回帰分析（ステップワイズ法 : 投入基準 



























［推測対象］ ［交際期間］ N 平均値 標準偏差
自分自身の判断 長期群 243 3.93 0.28
短期群 225 3.15 0.66
相手の判断の推測 長期群 243 3.74 0.44
短期群 225 2.96 0.53
［混合分散分析］ 推測対象の主効果 : F(1,466) = 77.03, p = .001
交際期間の主効果 : F(1,466) = 378.96, p = .001








Ⅰ．外向性 β = .16 b
R2 = .02 a
［短期群（N = 225）］
従属変数 :　自分自身の判断
Ⅲ．開放性 β = .26 a
Ⅴ．調和性 β = .21 a
Ⅰ．外向性 β = .17 c
R2 = .20 a
従属変数 :　友だちの判断の推測
Ⅴ．調和性 β = .20 b
Ⅲ．開放性 β = .20 b
R2 = .09 a
　ステップワイズ法 : 投入基準 p < .05, 除去基準 p > .10













































































































































































Statistics version 25 for Windowsと IBM SPSS 
Amos version 25.00 for Windowsを利用した。
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付表 1　 今後の親しさの予測におよぼす同性親友に
関する性格特性認知の影響 : 全体（N = 
468）－重回帰分析（ステップワイズ法）－
説明変数 :  Ⅰ．外向性　Ⅱ．神経症傾向　 
Ⅲ．開放性　Ⅳ．誠実性　Ⅴ．調和性
従属変数 :　自分自身の判断
Ⅰ．外向性 β = .23 a
Ⅱ．神経症傾向 β = .20 a
Ⅲ．開放性 β = .14 b
Ⅴ．調和性 β = .12 b
R2 = .13 a
従属変数 :　友だちの判断の推測
Ⅰ．外向性 β = .26 b
Ⅱ．神経症傾向 β = .25 b
R2 = .10 a
　ステップワイズ法 : 投入基準 p < .05, 除去基準 p > .10
　a: p < .001; b: p < .01
